








Trivelpiece Mode in a Magnetized Plasma H 
-Instability in an Electron Beam-Plasma Systern-
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(Received Oct. 15， 1975) 
Below the electron cyc1otron frequency. spacially growing and damping wa ves 
are excited by acoaxial probe in a beam-plasma system. The former is a beam 
wave amp1ified by a reactive-medium instabi1ity， from the fact that its charact-
eristics is very simi1ar to those of a beam wave cxcited by mesh-modulation of 
a beam. Whi1e， the latter is considered to be a Trivelpiece mode of plasma， 






































































いる o 電子温度は 6----.. lOeV で，放電電流 5~150mA























のが図 1(b)であるO 実線は ω=Vok1 (Voはピーム
の速度〉を満たす直線で、あるo冷たい電子ビームの空
間電荷波の分散式は
1一白"pb 2'=0 ・H ・.(1)
(ω-k 1 vo) 










































(ωv/ω'C)2= 1， Vb=200V，ω'/2r = 360MHz 
0.2 
Beam current 
AmplificTion factor (2rb.unit) 
(ωlω'c)2= 1.0 
(ω~I Wc)2 = 3.10-3 
















Vb=100 V ~ 
0.5 





o 10 20 




























図3(b)に成長波の分散関係(波数kl，成長率 k1 i 
の周波数依存性〉を示すO ここで横軸はk1 vo/ωcで、表
わされる波数と， 任意、単位で書かれた成長率 k1 iで












KII= 1ー 竺主ー ω'pb2 
a} (ω-k 1 vo)2 
-・性)
Kム=1一 c/)三一一 ωPb2 
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と =-hiJ d(0) -We2 -Wp2L ・H ・-・(5)
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l叫)23 .....Min. υ (ωb/Wcr =1調 10
‘- Vb= 100V W/2'1t = 280 MHz 
壱SUa， 3 o 
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の波形から波数 kll と成長率 k1 iを測定し，周波数
に対して描いたのが図6(b)であるo図の縦軸，横軸
は図3 (b)と同じであるo実線はビームの直線 ω=
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